




Abstract: This paper studied previous research to see how research on “learning 
motivation” had been conducted in the area of Japanese language education in the 
past. Papers to be studied were collected by searching CiNii Articles with “learning 
motivation” and the “Japanese language” as the keywords, thirty papers of which were 
analyzed in terms of “definition of learning motivation,” “contents,” “subjects of 
study,” “research and analytical methods,” and “application of study results.” It has 
turned out from the study that research on learning motivation in the area of Japanese 
language education likely conducts quantitative questionnaire surveys on university 
students and aims to precisely elucidate learning motivation.As for the situation in 
which the current Japanese language education is put, building a structure to accept 
foreign students towards the “300,000 Foreign Student Project,” providing English-
medium programs for university globalization that allow foreign students to acquire 
credits and graduate or complete their programs, and the lack of a need for them to 
learn Japanese thereby can be pointed out. In the future, studies and research on 
learning motivation would possibly be necessary that are conducted on foreign 
students who do not need to learn Japanese although studying in Japan, considering 











































































本語学校の学生、日本語センターで学ぶ学習者がそれぞれ 1本で 3.3％となった（図 3）。
図 1　論文の内容





による調査が 9本で 30.0％、質問紙調査とインタビュー調査の両方を行ったものが 1本で 3.3
％であった。また、質問紙調査とテストを行ったものが 3本で 10.0％、インタビュー調査と観









た。質的手法を用いたものが 8本で 26.7％、量的手法と質的手法の両方を用いたものが 2本で
6.7％あった（図 5）。
　質的な分析としては、グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded Theory 
Approach： M‒GTA）8）や KJ法 9）の手法を取っているものがあった。

































































































































































（2） 17‒29 2008‒08 日本音声学会
13 台湾における日本語学習者の学習動機と学習困難度について 劉，欣雲
言語文化と日





































































































（103） 1‒10 1999‒12 日本語教育学会




























 3） 「調査対象論文一覧」12番（スィリポンパイブーンユパカー 2008）では、「全く当てはまらない」か
ら「最も当てはまる」の 4段階評価で回答を求めた。30番（縫部ほか 1995）では、「1=大賛成～ 5=







 6） 「調査対象論文一覧」11番（田村 2008）がインタビュー調査でエピソードインタビューを行っている。
 7） 「調査対象論文一覧」17番（神山 2007）、18番（木下 2007）、28番（小河原 1998）の論文がテスト
による調査を実施した。
 8） グラウンデッド・セオリー・アプローチとは、データに基づいた理論構築を目指す質的研究法である
（ウヴェ 2002）。
 9） KJ法とは、質的データを帰納的に分類・統合する手法であり、多面的なアイディアを既成の概念にこ
だわらず、帰納的に新しい概念や仮説へと組み上げていくという特徴を持つ（南 1995）。
